





On the Landscape Survey and the Landscape Planning 
─ The Analysis of Hirakata City’s Two Documents of Landscape ─
（Basic research for “a draft landscape plan” by local residents et al.  Part 2）
SAKAKIBARA Kazuhiko，TANIGUCHI Okinori，KAWAGUCHI Masatake
Abstract
　It is easy to initiate urban planning from landscapes of the city and to reach agreement 
if the landscapes following the urban planning are shown to residents. Regarding the term 
“landscape,” the visual takes priority in the urban planning. However in the landscape 
ecology, it is strongly connected with the particular region. This means that the landscape 
is not an abstracted, universal thing, but rather a reflection of that region, including the 
intrinsic “scenery in the mind”. We clarify that it differs from the thought process of the 
scientific method, which breaks the whole into elements and seeks the optimal from only 
relationships between those elements. As a case study, we analyze from the viewshed two 
documents: a landscape survey of Hirakata City and a landscape plan of Hirakata City.
（*）“a draft landscape plan” is quoted from the English translation of the Landscape Act 
（景観法, Act No. 110 of 2004） prepared by the Landscape Office of the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport.
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5　　 同じA, B, C, D,・・・の要素からなる生態系（S）もたんにS=f（A, B, C, D,・・・）では






























































































































































































































































































































































































































































































































































































図− 16　西から見た枚方市の地形など（高さを 15 倍に強調）




































































Regulation of Normal Statics: Some Tentative Postulates Concerning Biological 
Homeostatics”，1926. Reprinted in L. L. Langley （ed.）. Homeostasis: Origins of Concept 
（1973）. 246，W. B. キャノン，『からだの知恵―この不思議なはたらき―』，講談社，
1981，1998，26－28頁 
6． 沼田眞，『景相生態学－ランドスケープ・エコロジー入門』，朝倉書店，1996，1999
7． 三宅剛一，『経験的現実の哲学』，弘文堂，1980
8． オギュスタン・ベルク，『風土の日本─自然と文化の通態』，筑摩書房，1988，1990
9． イーフー・トゥアン，『トポフィリア：人間と環境』，せりか書房，1998
10． チゾルム，『知識の理論』，培風館，1970
11． 永井均，『ウィトゲンシュタイン入門』，筑摩書房，1995，2007
12． 谷口興紀，「『環境デザイン原理』について　北河内地域生活環境情報ネットワークノード
に関する研究」，『北河内地域における生活環境と環境デザイン原理に関する研究』（産研
叢書17）所収，大阪産業大学産業研究所，2002
13． 茂木健一郎，『脳とクオリア─なぜ脳に心が生まれるのか』，日経サイエンス社，1997
29
14． 谷口興紀，『地物の位置を定めることの地域計画論的意義　―北河内地域における生活環
境構成要素の定位による地域研究のために―』，大阪産業大学論集自然科学編　112号，
2003
15． 和辻哲郎，『風土：人間学的考察』，岩波文庫，1979
16． 谷口興紀，『計画における意義行為と表示行為（その1）』，日本建築学会論文報告集第277
号，1978，91－97頁。谷口興紀，『計画における意義行為と表示行為（その2）』，日本建
築学会論文報告集第278号，1979，129－134頁
17． 榊原和彦，「第11章都市景観評価システム」（天野光三，『計量都市計画―都市計画システ
ムの手法と応用―』，丸善株式会社，1982）
18． 『おもいッきりイイ!!テレビ』2001年9月18日　富士山最遠望撮影成功が報じられた日　
http://www.ntv.co.jp/omoii-tv/today/080918.html
　　（アセセス：2011/3/1）
　　『富士山最遠望写真』
　　http://fyamap.folomy.jp/saien.htm
　　（アセセス：2011/3/1）
30
付録　図−３　自画像１の部分拡大（上）と図−４　自画像２の部分拡大（下）
